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On　Adjectives　　　　　　　　　　　　　　　　in　English　with　Special
Reference　to　Those　Followed
by　To－lnfinitives　（Continued）＊
（2）qbe　likely　to’，　tbe　able　to’，　and　tbe　kind　to’
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III． Type　3
3．1　　　ρヵノ1磁らandεθ吻ゴη　are　quite　unique　in　their　syntactic　behavior．
Type　3．
（40） ??He　is↓吻ノ1椛吻to　come．
He　iS　Cθ酩勿to　come．1
We　call　them
3．2　　This　type　is　distinguished　from　the　others　in　that　it　can　take　the　construction
sho㎜in（41）．　Adjectives　such　as∫耽，　sφ（＝sure），砂τ（＝likely），1鋤友（＝likely），　etc．，　all
of　which　refer　to，　among　others，　future　time　just　likeψηノ1磁砂andεθ吻勿，　are　not　to
be　included　in　this　class，　but　in　Type　4，　since　they　can　never　have　the　structure∬bθ
ごz琢云吻ヂ64z俗θ（see　section　4．4）．
（41） ? It　isψηノ1‘ん吻that　he　will　come，
It　is　cθ屯仇that　he　will　come．
3．3　　1オる1椛θ砂化ε酩加ノcannot　be　followed　by　theノ∂γ一phrase　plus∫o－infinitive　as　in
（42c）．　In　transformational　terms，　when　the　adjective　of　this　type　takes　aノわヂZo
complementizer　instead　of〃叫both　the　extraposition　and　the　pronoun　replacement
transformations　must　successively　apply　to　get（42d）．　If　they　are　not　applied，　un－
grammatical　sentences（42b＆c）will　be　generated．
（42） ????〔〔it〕。〔he　c・m・〕s〕N，　b・Z‘励
＊For　him　to　come　is　1彪砂．
＊It　is　1‘ん吻for　him　to　come．
He　is　1椛吻to　come．
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This　restriction　will　have　to　be　stated　in　the　lexicon　of　1沈吻and　6ε吻仇．　This　reminds
us　of　such　verbs　as』ヵρεη，　c吻ηc¢，幼W助and　sθθ初，which　require　the　same　restriction．
3．4
（43） a??〔〔it〕N〔he　come〕s〕NP　　吻動θη＊For　him　to　cσme吻鋤κα1．
＊It肋力μηαZ　for　him　to　come．
He吻力吻κθ4　to　come．
Iwill　mention　here　two　more　things　which　1薦吻and吻鋤ηhave　in　common．
（44）
（45）
　
??
??
John　is　1椛θんto　break　the　eggs．
The　eggs　are　1沈吻to　be　broken　by　Jo㎞．
John吻り膨ηα1　to　mention　Bil1．
Bill九ψ吻θ4　to　be　mentioned　by　Jo㎞．
　　　　When　we　think　logically　of（44a），　we　find　that　what　is　likely　is　not　so　muchヵ吻as
／0吻’s6惣α万㎎（ゾZんθ99s．　And　in（45a）what　hapPened　is／0吻’s’〃2θ励‘o痂㎎・（ゾB〃
rather　than／0吻．　Therefore　we　may　say　that↓勾1椛θ砂　and　吻力ρθηθ4　are　both
concerned　with　the　remaining　part　of　the　whole　sentence．　This　Iogical　observation　will
permit　us　to　ass㎜e　the皿derlying　structures　of（44a）and（45a）to　be　those　shown　in
（46）and（47），　respectively．
（46） （47）
S
VP
　　l
　V
　l
Adj??
likely
S
t■?
John　break　the　eggs
　　　　　　　　NP
N　　　　　　　　　　　S
のー ?
t●? John　mention　Bil1 happen
This　configuration　is　quite　similar　to　that　of　Type　2　sentences（see　tree　diagram（24））．In
this　respect，磁以y　andεε吻‘κcan　be　regarded　as　tabstract’adjectives．
　　　　Next　notice　the　synonymity　of　the　two　sentences　in（44）and（45）．　If　we　assume　the
deep　structure　of　the　two　sentences　in（44）to　be（46），　this　synonymity　will　be　explained
automatically，　since　the　two　sentences（a）and（b）differ　only　in　the　non－application　or
application　of　the　passivization　transformation　to　the　common　underlying　structure．2
The　same　is　true　of　the　sentences　in（45）．　This　again．　will　serve　as　a　motivation　to　set
up　the　configuration（46）or（47）as　deep　structure．
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3．5　　1t　would　be　interesting　to　compare　the　derivation（42），　which　I　cite　below
again　for　ease　of　reference，　with　the　derivations（49）and（50）．（49）is　an　instance　of　Type
2　adjectives　｛偏⑳　4励6％Zち　ぬαγ威　etc．ノ　and　（50）is　an　instance　of　such　adjectives　as
‘初ρo酩ηちργψθちθssθη吻Lηθcθssαη，etc．，　the　latter　not　being　properly　dealt　with　in　the
present　study．　The　three　derivations　are　similar　in　having　a　configuration　of（48）as　their
deep　structure．（In　the　illustration　below　and　elsewhere　as　well，　it　must　be　understood
that（c），（d）and（e）in　each　derivation　result，　strictly　speaking，　from　the　application　of　a
transformation　to　the　structure　underlying（b），（c），　and（d），　respectively．）
　　　　　（48）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S
N
t令?
S
VP
V??
Adl??
（42）
（49）
（50）
a．
　
b
C．
d
a．
b
C．
e．
a．
b
C．
〔〔it〕N〔he　come〕s〕NP　　1幼吻
＊For　him　to　come　is　1吻砂．
　　　　　　lExt・ap・・iti・nT・an・f・・m・ti・n（・bligat・・y）
＊It　is　1彪砂for・him　to　come．
　　　　　　↓
　　　　　　　　　　Pronoun　Replacement　T．　　　（Obligatory）
He　is　1‘〃θ砂to　come．
〔〔it〕N〔h・heat　th・…m〕、〕Np・⇒
For　him　to　heat　the　room　isα卿．
　　　　　／Ext・ap・・iti・nT・　（・pti・n・1）
It　isεαSy　for　him　to　heat　the　room
　　　　　　ii　Pronoun　Replacement　T．（Not　to　be　applied）
　　　　　　ψ
　　　　　d．　＊He　isα瑚to　heat　the　room．
Topicalization　T．　　　　　　（Optional）
The　room　isα靭for　him　to　heat．
〔　〔　it〕N〔　he　read　the　book〕s〕NPηθcθssαη
For　him　to　read　the　book　is〃θoεssoη．?
Extraposition　T．
It　isκθ6θssαηfor　him　to　read　the　book．
い
“
”
“
????????
ρρτ加α〃
ii　P・・n・un　R・placem・nt　T・（N・t　t・b・
ii　　　　　　appli・d）3
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　：　　　　　　　d．　＊He　isκεε㏄sαリノto　read　the　book．
　　　　　　　　　　ii　T。picali、ati。nT．（N。tt。』。pPli。d）
e．　＊The　book　isηθ6θssαクッfor　him　to　read．
　　　The　sentences（d）and（e）in（50）may　be　possible　when　we　analyze　the，infinitives（in
（e），along　with　theノ∂γ一phrase）as　functioning　asぐpurpose－adverbials’．　But　in　that　case
we　have　to　admit　that　the　pronoun　replacement　and　topicalization　transformations　have
changed　the　meaning　that（c）has　had　before　they　have　been　applied．　This　clearly
contradicts　the　fundamental　principle　on　ttransformation’that　it　does　not　affect　meaning．
Thus　it　is　justified　to　give　an　asterisk　to（d）and（e）．
　　　The　comparison　of　the　above　instances　reveals　that（50）differs　from（42）in　that　the
pronoun　replacement　transformation　must　not　apply　in　the　former，　even　if　the　structural
description　is　met，　while　it　must　apply　in　the　latter．（50）is　distinguished　from（49）in　that
the　topicalization　must　not　apply　in　the　former，　even　if　the　structural　description　is　met，
whereas　it　is　optional　in　the　latter．
N． Type　4
4．1　　Here　we　have　another　kind　of　adjectival　construction．　Exa叫ple　sentences　will
be　given　in　the　course　of　proceding．　This　type　can　be　briefly　characterized　as　follows：
1．　　Theノ∂夕一phrase　can　never　occur　between　the　adjective　and　the　infinitive，　in
other　words，　the　sublect　of　the　the　main　sentence　must　be　identical　with　that　of　the
embedded　sentence，　in　sharp　contrast　with　Type　1．
2．　The　grammatical　subject　of　the　sentence　is　invariably　the　logical　sψject　of
the　Zo－infinitive，　and　not　the　logical　oblect．　In　this　respect，　Type　4　contrasts　with
Type　2，
3．　The　structure力馳αoグ吻ヂ6吻衡εis　impossible，　in　contrast　with　Type　3．
　　　Judging　mainly　from　2　and　3，　it　may　be　said　that　the　combination　of　the　adjective
and　the　infinitive　of　this　type　is　so　tight　that　hardly　any　change　of　the　structure　is
conceivable．　It　is　the　most　tight，　as　compared　with　any　other　type　I　am　now　working　on
in　this　study．
　　　It　may　be　possible　to　subclassify　Type　4　adjectival　constructions　on　some　syntactic
grounds，　but　after　some　effort　I　found　it　hard　to　do　so　in　a　revealing　way．　So　here　I　will
tentatively　classify　them　on　the　basis　of　meaning，　and　then　give　some　remarks，　if　any，
on　each　subtype，　taking　special　notice　of　the　possibility　of　occurrence　of　a　preposi・
tional　phrase　in　place　of　the　infinitive．　I　try　to　enumerate　the　members　of　each　subtype
as　exhaustively　as　I　possibly　can．
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4．2 Subtype　A
（51） 乱???He　isψち励／θto　come．Jane　is　6ηノ60〃2餌彪ητto　teach　French．
He　isψη2功to　do　the　job．
He・isψηノ％oγτ吻to　take　the　lead．
John　is修ηノθ1留ゴbZθto　vote．
That　man　is　sμ舵4　to　be　a　teacher．
Except↓吻丸b友，　these　adjectives　can　be　followed　by　the　prepositional　phrase：
（52） a????
＊He　isψ吻6友for　coming．
Jane　is修ηノ607η1りθ彪κ’for　teaching　French．
He　is↓吻2功for　the　job．
The　event　isψηノωoγ吻of　being　remembered．
John　is修κノθ1忽必／θfor　voting．
That　man　is　s〃舵4　for　a　teacher．
We　may　say　thatα旋and　6α勿b友（orθ4獺1）supplement　each　other　in　this　respect．
（53） ?? ＊Jo㎞is　6吻b／雄卿〃to　teach　French．
John　isαz吻6彪of佗4zω1　to／　teaching　French．
4．3 Subtype　B
（54） 乱????We　areψ’to　be　wasteful　of　time．We　are　all　1鋤友to　make　mistakes　occasionally．
He　isργoηθto　act　rashly．
He　is　1）豹⑳θηsθto　exaggerate　things．（now　rare）
The　man　who　is　lazy　to　work　for　his　living　is　the　most昭必y（＝apt）
to　beg　or　to　steal．
The　prepositional　phrase　can　occur　after吻bZθandργoηθ，　and　never　afterαρ’；
（55） a? ＊He　is幼τto　idleness．He　is　1鋤友to　fits　of　temper．
He　is　1）γo％to　rash　act．
4．4 Subtype　C
（56） ????The　weather　is　s％γ召to　be　wet．
The　President　is　sφ（＝sure）to　be　re－elected．
Our　team　is　bo〃斑！（＝sure）to　win．
He　is　4％（＝scheduled）to　speak　here　tonight．
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?? He　is砂τ（＝likely）to　succeed　this　time．
We　are　1励友（＝Iikely）to　be　in　New　York　next　week．
　　　There　will　be　no　doubt　that　the　last　two　adjectives　belong　to　this　type，　not　to　Type
3，though　they　are　equivalent　to　1‘〃吻in　meaning．　The　reason　is　that　they　cannot　be
transformed　into　the　structureπb6αψ云吻ヂc似％sε，　as　is　shown　below：
（57） ??＊It　isαρτthat　he　will　succeed　this　time．
＊It　is　1扱批that　we　will　be　in　New　York　flext　week．
　　　Icannot　tell　why　the　adjectives
phrase　after　them．4
4．5 Subtype　D
（58）　　a．
　　　　　　　b．
　　　　　　　C．
　　　　　　　d．
　　　　　　　e．
　　　　　　　f．
　　　　　　　9．
　　　　　　　h．
　　　　　　　i．
of　this　subtype　can　never　take　a　prepositional
He　is　sJo％to　react．
He　was　4痂τ〃to　see　his　mistakes．
Beργo〃ψτto　carry　out　his　order．
He　isψ励功τ（＝（slow）quick）to　learn．
He　was　not　lo㎎to　discover　his　guilt．
He　iS　alWayS似友tO　COme．
He　wasθα吻to　come　and似彪to　retum．
He　isα浴夕（＝quick）to　believe．
Don’t　be　tooγεα⑳to　believe　him．
　　　All　of　these　adjectives，　exceptα廷y　andπα耽can　take　a　prepositional　phrase　after
them：
（59） a?????
He　is　slo％of　understanding．5
He　iS（7〃ゴ6んat　learning　langUageS．
He　is　1）γo〃2μin　paying　his　rent．
He　is　O4κぬτat　devising　new　means．
He　was　not　lo㎎in　making　up　his　mind．
He　was故彪in　coming　home．
He　wasθ〃砂in　coming　andψ彪in　returning．
　　　The　first　three　adjectives　are　distinguished　from　the　others　in　that　the　sentences
containing　them　can　change　their　forms　in　the　following　three　ways：
（60） a．
b
H・i・
｛三竃｝t・・eact
Hereact・
｛竃｝
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C． Hisreacti・ni・
｛認｝
4．6 Subtype　E
））?????（（ You　areω61co〃2εto　pick　the　flowers　here．
You　are％θJcow　to　the　use　of　my　library．
　　　1
60〃2ε．
we　should　rather
Zo　s吻，6　and　thatノ碗makes　a　separate　group　along　with
θssεη’級L　etc．（See　note　3．）
am　not　able　to　find　any　other　adjective　which　has　the　same　status　asωe1－
The　adjective／Wθas　in　yO〃απノ弛θτo　go　oγ云o　s幼may　be　included　here，　but
　　　　　　　 　　think　that　this　sentence　is　to　be　related　to」πるノ弛εノわγ夕oμτo　go　oγ
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　η¢cθssα鋤〃ηρo吻励ργ0ρeち
4．7 Subtype　F
（63）
．????? He　wasωo扱to　read　the　newspaper　at　breakfast．
He　wasαcα％sτo〃2θ4　to　sleep　for　an　hour　after　his　lunch．
4．8 Subtype　G
（64） ??Iwalked　till　I　wasβτto　drop（＝on　the　point　of　dropping）．
The　sun　wasγεαめ1（＝about）to　break　through　the　clouds．
4．9．1．Subtype　H（a）
　　　All　of　the　adjectives　under　this　subtype，　exceptπα⑳，　can　be　followed　by　the
prepositional　phrase．　H（a）has　the　notion　of《reaching　out　for’and　H（b），　which　is　to　be
described　in　the　next　subsection，　expresses　the　notion　of　tholding　back　from’．　These
closely　parallel　Type　I（A）and　Type　I（B）．
（65） a．
b
C．
d
e．
f
He　was鹿s〃o〃s　to　know　further　details．
He　is　very鹿s〃α※s　of　going　to　France．
He　was　2θα10％s　to　please　his　employer，
They　were　2θα10〃s　for　liberty．
Iamωる励1　to　say　a　wordto　you．7
She　lives　here　aloneωる励1，　for　hapPy　days．
He　was〃ω∂↓ヒη2ツ，％‘鋤to　see　her．
He　was〃辺∂化磁ツ，ω仇りfor　water．
He　is吻㎎ηθ励sカリto　go　to　see　the　match．
He　is吻㎎η↓〃z治力りfor　affection．
He　was　g％め吻斑批ゴo〃s，％砿6ωεZo劔to　gain　fame．
He　is　always　greedy佐槻㌘‘oκs，％畝co〃θオo絞ジfor　admiration．
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9．
??
??
・」
k．
He　was　6〃γz’o硲to　hear　all　about　it．8
She　is　tooα〃2’oz偲about　other　people’sbusiness．
He　is　always㎎α吻（＝willing）to　help　people　in　trouble．9
He　was　80吻εto　do　anything　for　me．
The　explorer　was　80〃2εfor　any　adventure．
That　shopman　is　sτ〃4ioκs　to　please　his　customers．
He　is　sτ〃4ゴoμs　of　mastering　French．
He　is　boμη4（＝determined）to　go　there　alone．
He　is　boμη40n　going　there　alone．
4．9．2 Subtype　H（b）
（66） a．
b
C．
d
e．
He　wasψ酩4　to　go　out　into　the　dark．
（He　wasφo似of　offending　her．（ln　a　slightly　different　sense．））
Iam　a　soldier　and協αρτ（＝unwilling）to　weep．
01d　man　as　he　was，　he　was　notの肋初θ4　to　learn．
Iamαs吻吻αZ　of　sitting　idle．
Iam　8吻to　do　it　again．
Don’tbe　s吻of　telling　me　what　you　want．
We　are　not粥祝to　acknowledge　it．
He　is％θ祝to　coming　here．
4．9．3 Subtype　H（c）
　　　Ihave　collected　the　words，　ending　with一θ40r－‘㎎　which　express　the　notion　of
treaching　out　for’oピholding　back　from’，　combined　with　the’o－infinitive．
（67） a．
b
C．
d
e．
f
He　was侮40砺η4ε4　to　open　the　whole　matter．
＊He　was侮ケ）〃耽鹿4　for＿．
He　wasρ絨η61沈θ4　to　help　that　lazy　fellow．
The　weather　was　so　hot　that　I　wasα絨〃6吻θ∂foraswim（the　work）
He　was　not　4るヵosθ4　to　help　us．
Are　you　4鋤osε4　for　a　walk？
They　were　6μγη‘㎎to　avenge　the　death　of　their　leader．
They　wereψγ励㎎for　revenge　for　their　leader’s　death．
She　was　bμ短‘㎎to　inform　us　of　the　news．
She　was　6〃悦ゴ㎎for　the　news　of　her　son’s　success．
Iamめ吻g　to・see　her．
He　is砺㎎for　a　drink．
　　　Iam　inclined　to　think　that　these　forms　are　tadjectives’rather　than　verbs　proper．
The　reason　for　it　is　this：in（67a）the　active　form　as　in＊77吻励η《カ4　M勿τoρρθκW
鋤o／ε〃碗Z〃is　impossible；in（67b＆c），　the　active　form　may　be　possible　as　inη陀
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s髭批zτ‘oη‘κc〃κθ4力勿2’oWIρ’吻τ娠ツノε〃oωand　77陀ωθα施γ4㎡ηo’4鋤osθ4　M〃2友）故ん
αωα仇yet　even　so　the　fact　must　be　noted　that　bθcan　be　replaced　by　such　verbs　asカeL
see〃2，眺助and　so　on，　without　any　loss　of　grammaticality（See　Hofmam（1966））；and　in
（67d，　e，＆f），　the勿g　form　will　certainly　be　the　most　common　if　it　is　to　be　used　in　the
sense　intended　here，　that　is，　in　the　sense　of〃θηθ㎎既If　these　forms　are　permitted　to　be
regarded　as　adjectives，　they　ought　to　have　been　classified　as　Subtype　H（a）or　H（b）
according　to　the　notion　they　express．
4．10　　1t　will　be　immediately　seen　that　all　of　the　infinitives　in　the　sentences　given　here
under　the　heads　from　Subtype　A　to　Subtype　H　are　noピpurpose－adverbials’．　We　should
rather　consider　them　as　instances　of　What　Otto　Jespersen　calls　the　ti㎡initive　of
specification’．　In　his／1〃0凌γηE㎎体〃Gγα〃2％γ（V．17．2）he　gives　only　19　tadj㏄tivals’
the　infinitives　after　which　serve　to　specify　them伍b化，6α加b彪，ω〃2ρe絃批ωoγ〃戎㈱一
％0励ツ・ε4城4励φθ4勲e，α’1鋤吻ωe友0〃陀，4耽丸S／0ω，10㎎蹴μ〃昭，碗磁，
吻鋤∫1初．
　　　Our　study　far　surpasses　his　data　in　quantity，　and　With　more　data　added　and　more
detailed　analysis　pursued　it　will　surely　contribute　to　the　description　of　verb－like，　or
auxiliary－1ike，　adjectives．
4．11　Now　it　is　time　to　pass　to　the　problem　of　deep　structure　and　derivation．　P．　S．
Rosenba㎜（1967：117）and　G．　Lakoff（1965：A－14）suppo記the　deep　structure　of　the
sentence仇紅6城co％to　l児the　one　sho㎜in　diagram（68）．　I　do　not　yet　have　a
motivation　strong　enough　to　say　for　or　against　it．（68）is　only　tentative．
（68）
S
PN
N
he
VP
V
Adj
able
S
he　come
　　　The　sentence　containing　the　adjective　which　can　take　a　prepositional　phrase　after　it
would　have　a　slightly　different　deep　structure　co㎡iguration．　As　an　instance，　the
sentence　1カδ鹿sゴγo〃s’060w　is　supPosed　to　have　a　deep　structure　like（69）．
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（69） S
NP
N
he
　　　　　　　VP
V　　　　　　　　　　P．P，
??
???
desirous
Prep．
??
for
　　　　NP
　　　　も
　　he　come
　　　　Notice　the　similarity　of（69）to（13）．　The　latter　is　the　configuration　of　deep　structure
of　such　adjectives　asε④ちα物吻％s，惣／〃o故批etc．，　and　it　was　already　dealt　with　in　section
13．But　there　is　a　decided　difference　between　the　two，　that　is，　in（69）the　subject　of　the
main　sentence　and　that　of　the　embedded　sentence　have　to　be　identical，　while　in（13）
the、identity　of　the　subjects　is　not　requisite．　The　derivation　of　1カる凌s‘γo％s’060〃2ε
might　be　specified　in　the　following　way：
（70） he
he
he
he
he
he
He
飽s励％sfor〔〔〔he〕〔come〕〕〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NP　　　　　VPSNP
??←
　　　　　Complementizer　Placement　Transformation
竿蕊t隠。㌘〔t°C°me〕〕〕
磁siπ）％s　for〔〔for〔to　come〕〕〕
↓P・ep・・iti・n伐1・ti・n　T
旋s〃oμs〔〔for〔to　come〕〕〕
lC・mp1・m・ntizerD・1・ti・nT・
飽Sゴγ0％S〔〔〔to　come〕〕〕
⊥、織c㌔：こ。〕〕〕
lM・・ph・ph・n・mi・Ru1・
is凌Sゴγ0μs　to　come．
V． Type　5
5．1　　The　next　group　of　adjectives　which　I　intend　to　classify　here　as　constituting　the
construction　of　Type　5　are　those　which　can　take　both　the　structure（A）and　the　structure（B）．
（71） Structure（A）：∧乙P　bθα《ガ》o－‘ψηゴτ⑫ε
a．You　are万κ4　to　say　so．
b．He　was仇o㎎乃物1　to　bring　flowers．
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C． He　is　veryωγo㎎to　mislead　you　in　this　way．10
（72） Structure（B）ゴτbθqr∧ηD’o一ゴぴη‘τゴ〃e
　a・　　　It　is勧η40f　youto　sayso．
b．　It　was沈o㎎吻励10f　him　to　bring　flowers．
c．　　It　is　veryωπ）㎎of　him　to　mislead　you　in　this　way．
　　　Notice　the　difference　between　the　sentences　in（72）and　those　given　below　in（73）．　To
the　sentence　in（73）the　structure（B）should　not　be　assigned．　The　difference　lies　in　that
in（72）the　logical　or　sense　sublect　of　the　τo－infinitive　is　clearly　the　noun　standing　just
before　the∫o－infinitive，　whereas　in　the　sentence　of（73）it　is　not　so　much　the　noun　preceding
the　infintive　as　a⑦general’or《unspecified’person．　And　furthermore　we　should　notice　that
the　syntactic　and　semantic　functions　of　the　preposition⑦of’in（72）and（73）are　to　be
distinguished．
（73）
　
??
C．
It　is触’cα1¢吻抱cオ碗sκりof　Japanese　to　smile　like　that．
It　isψηノωo鴛吻of　a　gentleman　to　say　a　thing　like　that．
It　is　not　bθ60琉㎎of　a　poet　to　make　such　a　poor　composition．
The　adjective　for　which　the　structure（B）is　possible　can　also　t　ake　the　structure（C）．
（74） Structure（C）：’o－‘ぴη‘τψθbθ励〔ゾ2VP
a．　　To　say　so　is函η40f　you．
b．　　To　bring　flowers　was伽㎎ぬφ10f　him．
c．　　To　mislead　you　in　this　way　is　very％夕o㎎ρf　him．
5．2　　The　number　of　adjectives　which　fit　in　this　pattern　and　are　in　common　use　is　quite
large．　It　will　probably　more　than　two　hundred．　I　have　found　about　one　hundred　and　fifty
adlectives　of　this　kind．　It　will　be　mnecessary　and　fruitless　as　well　to　write　them　all
here，　so　I　shall　be　content　to　give　only　some　of　them　below：
（75） absurd，　arrogant，　beastly，　brave，　careful，　careless，　childish，　civil，　clever，
（in）considerate，　cowardly，　cunning，（in）decent，　foolish，（un）fortunate，　good，
（dis）honest，（in）h㎜ane，　impudent，（un）kind，1azy，（皿）lucky，　mad，　mercifu1，
merciless，　nice，（ig）noble，（im）polite，（im）prudent，　right，（in）sane，（un）selfish，
spiteful，　sweet，　thoughtful，　uncouth，　wicked，（un）wise，　wrong，　etc．
5．3　　1should　like　to　point　out　the　fact　that　there　are　some　adlectives　which　can　take
the　structure（A），　but　never（B）．　These　adjectives　we、shall　call　purely　tpersona1’：
（76） a．
b
You　areα㎎，ッto　be　saying　words　like　that．
＊It　isα㎎ηof　you　to　be　saying　words　like　that．
You　areη励伽o％ッ¢のto　have　all　these　goods．
＊It　isγ丘乃で勿20ηのノ¢4戊of　you　to　have　all　these　goods・
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And　a電personara（Uective’used　in　a　sentence　with　the　structure（A）can　be　replaced　by
aepersonal　noun’without　a　substantial　change　of　meaning・　This　will　serve　to　confirm
us　that　the　adjective　in　the　structure　（A）is　nothing　other　than　tpersona1’・
（77） a．
b
C．
　
d
You　are　1〃ε々y　to　go．11
You　areα1μ6々yノ診〃o％to　go．
You　are／bo1劔to　spend　so　much　money．
You　areαノbol　to　spend　so　much　money．
He　iS　Sρ友η4ぼto　wait．
He　isαρη’η6θto　wait．
You　are％oη凌痴1　to　do　that　for　me．
You　areαηα㎎ε1　to　do　that　for　me．
　　　　Next　let’s　notice　the　fact　that，　in　contrast　to　those　in（76），　there　are　some　adjectives
which　takes　only　the　structure（B）and　can　never　take　the　structure（A）．　These　we
call　purely　《abstract’：
（78） a．
b
C．
＊You　are〃η6ε1づθ〃αb友to　say　a　thing　like　that．12
　1t　is〃ηbθ1‘αノα●彪of　you　to　say　a　thing　like　that．
＊You　are〃η1°〃sZ物●／θto　do　such　a　thing．13
　1t　isμηノ’z岱’物b彪of　you　to　do　such　a　thing．
＊You　are〃批66¢ρ勿b友to　be　late　for　the　meeting．
It　is〃〃α6αφ励友of　you　to　be　late　for　the　meeting．
　　　　Taking　into　consideration　the　data　in（76）and（78），　we　will　see　that　it　is　natural　to
name　the　adj㏄tives　of　Type　5　⑦personal－abstract’，　or　⑦neutral’with　respect　to
personalness　or　abstractness，　since　they　can　take　both　the　structure（A）and　the
structure（B）．
　　　It　seemed　to　me　at　first　that　the　adlectives，　such　as　E㎎1勧，1εα勿αL修〃舵γη彪，
μηθ4zκα］忽4　and留ηoγzzηち　are　personal　and　not　abstract，　but　I　found　that　these　adjectives
can　take　the　structure（B）as　well　as　the　structure（A）．14　Therefore　we　must　classify
them　as　tneutrar　adjectives，　along　with　words　listed　in（75）．
（79） a．
　
b
C．
　
d
He　is　Eκg応乃to　be　wearing　a　hat　like　that．
It　is　E㎏／勧of　him　to　be　wearing　a　hat　like　that．
He　is彪αγ批4σ舵πz存りto　express　such　opinions．
It　is吻η2α1↓1舵抱勧of　him　to　express　such　opinions．
He　is〃ηθ4〃6α彪4　to　say　a　thing　like　that．
It　is耽α1〃ω友40f　him　to　say　a　thing　like　that．
She　is留ηoηητto　say　a　thing　like　that．
It　is葱η07ηητof　her　to　say　a　thing　like　that．
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5．4　　Now　we　return　to　the　question　of　the　deep　structure　and　derivation　of　the
sentence　containing　a　neutral　adjective．　If　we　assume　the　deep　structure　to　be　roughly
the　one　sho㎜in（80），　we　can　show　the　relatedness　of　the　sentence｝勿μαπ万〃肋sのso
（structure（A））to　the　sentence〃る〃沈4げッoμオo　sの～so（structure（B））．or　7b　sのノsoる厄勉！
㎡夕oμ（structure（C）），　specifying　them　as　derived　from　a　common　deep　structure　through
the　application　of　a　partially　different　sequence　of　transformational　rules．
（80）
S
　　　NP
N　　　　　　S
t■? you　say　sO
VP
V
kind
　　P、P．
Prep．
??
of
NP?｜
N?｜
yOU
It　will　be　seen　that　this　deep　structure　co㎡iguration　represents　the　sehlantic　fact　that
the　adjective勧〃4　is　concerned　not　only　with　yoμsのノso（i．e．，　that　the　adjective　is
tabstract’），　but　also　with、夕o〃（i．b．，　that　it　is　tpersonal’）．　Needless　to　say，　much　more
evidence　and　motivation　must　be　shown　if　we　wish　to　approve　this　deep　structure
configuration，　but　this　much　will　suffice　for　the　present　study．　The　derivation　will　be三
（81） 〔〔it〕N〔y・u〕NJ・ay・・〕v〕、〕N，物4・f　y・u
　　　　　　　　lC・mpl・m・nti・e・Placem・nt　T・an・f・・mati・n
〔　〔it〕　〔for〔you〕　〔to　say　so〕　〕　〕　函η40f　you
　　　　　　　　いd・ntity　I，a，ure　T．
〔　〔　it〕　〔for〔to　say　so〕　〕　〕　〃ゴη40f　you
〔〔it〕〕
　　　　　　　　　　　　ll：＝瓢。ti。nT
　　　　　　　　To　say　so　is厄η40f　you．
　　Extraposition　T．
　万η40f　you〔for〔to　say　so〕　〕
〔　you〕　万〃40f〔for〔to　say　so〕　〕
　　　　　　　　lp・ep・・iti・nD・1・ti・nT．
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←
〔yOU〕　厩〃4〔1
Complementizer　Deletion　T．
　　　 to　say　sO〕　〕
励一Attac㎞ent　T．
Morphophonemic　Rule
You　are万η4　to　say　so． （To　be　continued．）
NOTES
1
????
4
5
???
?」
乙肋c¢吻吻is　excluded　from　Type　3，　since＊毎る〃ηcθ吻ゴ〃Zo　60％is　not　usua1，
　although　11る　〃ηcθ吻ゴη　オ肋τんθ　z〃iZI　co％　is　possible．
See　P．　S．　Rosenba㎜（1967：103－4）．
To　the　best　of　my　knowledge，　the　a（Uectiveノ㌘θis　the　only　exception　to　this：
　　　　　It　is／Wθfor・you　to　go　or　stay．
　　　　　You　areノカεto　go　or　stay．
At　first　sight，疏seems　to　be　also　an　exception，　but　it　is　only　apparent：
　　　　　It　is／i’for　you　to　do　the　job．
　　　　　You　areノ諺to　do　the　job．
It　is　because／7r　in　the　first　sentence　andノ諺　in　the　second　should　be　interpreted
as　bei㎎different　in　meaning，　the　one　being　equivalent　to　e　proper’，　and　the　other
⑦able’orくworthy’．　The　secondβτbelongs　to　Type　4　in　this　study（see　section　4．2）．
When　the　preposition　follows，　it　brings　about　a　change　of　meaning：
　　　　　He　is　s〃πof　succeding（＝co㎡ident　of　succees）．
　　　　　He　is　bo〃η40n　doing　it（＝determined　to　do　it）．
Cf．＊He　is故吻tO　offer　help．
　　　　　He　is故鋤in　offering　help．
Cf．＊It　isω∂co〃2¢for　you　to　pick　the　flowers　here．
In　spite　of　having　a　similar　meaning　and　the　same　ending，加ρ吻1　is　unlikely　to　be
followed　by　the’o－infinitive．
　　　　＊He　is乃（WI　to　attain　his　object．
　　　　　He　is励ρ吻10f　attaining　his　object．
1惣7μる∂勿θcannot　replace　6μγ2’o抵in　this　sentence．
The　adjective陀α⑳is　several　ways　semantically　ambiguous：
微⑳
　：＝apt
　；quick
ニwilling｜
　＝about
　＝prepared
：Subtype　B
：Subtype　D
：Subtype　H（a）
：Subtype　G
：as　in　7］㌘90α力雄磁4タ’0胞∫乃峻4．
When微鋤is　interpreted　as　tprepared’，　the允γ一phrase　can　stand　between　the
adjective　and　the’o－infinitive　as　in・4ηθ％ε1夕＠ssωのγθごzめノノbγ〃κ’oμτoη．　For　this
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10
11
12?????
reason，　I　do　not　put　this　construction　ofπ㎡y　under　Type　4．　Add紹㎡y　in　this
sense　sometimes　occur　without　the　Zo－infinitive　as　in　77陀4i耽〃るηo’紹α⑳．
　Dwight　L．　Bolinger（1961：366－81）rightly　explains　the　semantic　structure　of　this
type　of　construction，　saying　that　H診●ε吻θγ’o％〃θ∫o初με乃初o〃のノmeans乃『る
％〃ゴ㎎so〃2zκ1ら〃20κ¢y　classifiesん‘〃2　as　c彪〃θz　And　he　adds，ソ丑2るc彪〃θγ　］わ　7妬彪
so勿卿乃初o形y　is　a　condensed　syllogism．．．．　This　could　be　sho㎜syllogistically：
㌃麟，蕊，1嘘m°neya「ecleve「｝－H6isc1・鷲，。mu、hm。n，y，
　The　example　sentences　from（a）to（d）are　all　cited　from　D．　L．　Bolinger（1961：
369－70）．But　trivially　the　order　is　changed．
　The　three　adjectives　in（78）are　also　from　Bolinger（ibid．）．
　　yヒ）〃αγ杉〃ηノ’〃sτ施4’04と）s〃6乃α〃π㎎is　possible．
　Informed　by　native　speakers．
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